






















































































































































































































































































































































ta k　th t a　 patial　Ieaming　unilateral　NBM　lesion
caused　deficits　in　rats　and　that　this　deficit　was　due　to
impa rment　of　both　working　and　reference　memories．
Moreover，they　found　that　paeoniflorin　ameliorated
the　unilateral　NBM　lesion－induced　deficits　inworking
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　reference　memories．　Taken　together，the　pres－
ent　results　suggest　that　paeoniflorin　produces　benefi－
cial effects　on　acquisition　impairments　of　both　spatial
and　non－spatial　cognition　caused　by　NBM　lesion　in
rats．
　　　The　daily　peroral　administration　of　tacrine（0．3
mg／kg）significantly　improved　acquisition　impair－
ment　in　adult　rats　withunilateral　NBM　lesion，indicat－
ing　a　role　of　cholinergic　systems　in　acquisition　perfor－
mance　of　rats　in　an　operant　discrimination　task．This
result　is　in　contrast　to　the　previous　findings　in　this
　　　　　　　　　エヨラ　ゆlaboratory　　　tha 　scopolamine　did　not　impair　dis－
crimination　leaming　in　yomg　rats　and　that　daily
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administration　of　tacrine（0．3and　l　mg／kg，i．p．）failed
to　improve　impairment　of　discrimination　leaming　in
aged　rats　in　which　dysfmction　of　central　cholinergic
　　　　　　　　　　　　　　20，21）systems　is　well　accepted．　　An　exact　reason　for　this
discrepancy　remains　unclear　but　it　may　be　due　to
involvement　of　not　only　cholinergic　systems　but　also
other　neuronal　systems　in　aging－and　scopolamine－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22，23）induced　deficits　in　learning　and　memory．
　　Daily　treatment　with　O．1mg／kg　paeoniflorin　had
no　significant　effect　on　milateral　NBM　lesion－in－
duced　acquisition　impairment　in　an　operant　discrimi－
nation　task　in　this　study．This　result　is　consistent　with
the　data　that　daily　administration　of　paeoniflorin　at
the　same　dose　did　not　improve　acquisition　perfor一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　mance　of　aged　rats　in　the　same　task．　In　a　previous
study，we　observed　a　be11－shaped　dose　response　rela．
tionship　in　the　action　of　paeoniflorin　on　scopolamine一
　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　induced　spatlal　cognitive　lmpairment．　Thus，it　will
be　interesting　to　test　the　effect　of　paeoniflorin　using
doses　lower　than　O．Ol　mg／kg．
　　In　conclusion，the　present　results　indicate　that
paeoniflorin　improves　the　impairment　of　non－spatial
leaming　performance　caused　by　milateral　NBM
lesion　in　rats．These　findings　suggest　the　therapeutic
potential　of　paeoniflorin　in　the　treatment　of　Alz－
heimer－type　disease．Nevertheless，further　investiga－
tion　will　be　required　to　clarify　the　mechanism　under－
Iying　the　ameliorative　action　of　paeoniflorin　on　unilat－
eral　NBM　lesion－induced　non－spatial　cognitive
lmpalrment．
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和文抄録
　片側前脳基底核（NBM）破壊ラットにおける明暗弁別
課題習得障害に対する葛薬成分ペオニフロリンの効果を
検討した。NBM破壊ラット群では弁別謀題習得訓練開
始の初期（訓練開始5日後まで）において有意な習得障
害が認められた。訓練開始から1日1回訓練開始の90分
前にペオニフロリン0．Ol　mg／kgをNBM破壊群に経口
投与することにより習得障害が有意に改善されたが0．1
mg／kgの用量では有意な効果は認められなかった。一
方，参照薬として用いたコリンエステラーゼ阻害薬タク
リン（0．3mg／kg／day，P．o．）を投与したNBM破壊群に
おいても習得障害が有意に改善された。これらの成績は
ペオニフロリンが中枢コリン神経系の障害によって発現
する非空間的な学習課題の習得障害に対しても有効であ
り，老年痴呆の治療において有用である可能性を示唆す
る。
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